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In this research, we simulate the dynamic behavior of soil by the discreet element method.  The 
circular element is usually used because the computing time is economical for its simple procedure 
on the contact problem.  On this paper, there are four main suggestions.  First of all, we 
re-consider the analysis of elliptical model and establish its method.  Using this method, we build 
a new program.  Based on the numerical results, we propose a new model which consists of pair of 
circular elements with same size combination which have a similar effect with the elliptical 
element, in order to improve the computational efficiency.  Through this method, we investigate the 
dynamic behavior and the void ratio of three different types of model.  Finally, the relation between 
void ratios and the number of elements is made clear. 
 
 




































































































  (a)法線方向         (b)接線方向 
Fig.1 接触メカニズム 
 円要素における接触判定は次式により行われる． 
















































とする．その振幅を 400gal，800gal，1200gal の 3 種，
周波数を 1Hz，2Hz，10 Hz の 3 種とした．以上によ
り合計 27 個の解析結果を採取した．解析に用いた物
性値ならびに計算条件を Table 1 に示す． 
 ここで，間隙比 eは式(6.1.1)を用いて算出する． 
v s
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2 2: :
v s
V cm V cm      空隙面積 全要素面積  
計算の結果，間隙比 eは Table 2 のようになった．
Fig.4 は Table 2 の間隙比 eをグラフで表したもので
ある．なお，Table 2 の解析結果は周波数が 10Hz の
場合のものである． 
  




Table 1 解析モデルに用いたデータ 
ポアソン比 0.3 [-] 
摩擦係数 0.252 [-] 
摩擦係数 0.505 [-] 
せん断波速度 41.5 10   seccm  
減衰定数 0.215 [-] 
要素面積 0.5 3.0～  
2cm    
要素密度 32.48 10  
3kg cm    
時間刻み 61.0 10   sec  
要素数 3000 [-] 
 
 
Table 2 解析結果 
 
落下 400gal 800gal 1200gal 
円 
間隙比[-] 0.234 0.209 0.199 0.196 
変化率[%] 
 
10.589 15.222 16.220 
近似楕円 
間隙比[-] 0.247 0.215 0.202 0.210 
変化率[%] 
 
13.200 18.422 15.165 
粘性結合円 
間隙比[-] 0.228 0.204 0.202 0.204 
変化率[%] 
 
























































 振幅 400gal，振動数 10Hz において要素数を増や
して同じ解析を行い，要素数による間隙比の変化を
比較する．結果を Fig.8 に示す． 
 
 
Fig.8 要素数の違いによる間隙比 eの変化 
 
 本論で採用した容器形状では，要素数が 3000 個以
上では，間隙比 eが落下後で 0.23 0.24e  ，加振後
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